



Buck ~:去と Koch 法の比較研究
大辻隆夫本塩川真理事本田中野校*村
A Comparative Study on the Instruction of Buck's Technique “Dra w a Tree" and 
Koch's Technique “Draw a Fruit Tree" in the Projective Tree Drawing Technique. 
SUMMARY 
We currently have two kinds of instruction styles on the projective tree drawing techniques : 
Buck's technique“Draw a tree" and Koch's technique “Draw a fruit tree." We'll have some 
differences on interpretation techniques in constructing an emotional hypothesis with an artist 
as far as a fruit is a symbol of immaturity or dependency. 
We considered the frequency of drawing fruit (drawing-provocativeness)， developmental 
differences and sexual differences in this study. 
The subjects， kindergarten children and high school students， were divided into two groups 
which consisted of both Buck's and Koch's techniques. They practiced projective tree drawing 
techniques by a group inquiry method. 
As a result， we found that Koch's style of drawing fruit was more provocative than Buck's 
(kindergarten children : x2二 46.47，pく.001; high school students : x2二 45.07，pく.001). There-
fore， itproved that Buck's style is proper and valid in practicing projective tree drawing 















「実のなる木を 1本描いてください。:Draw a 






は依存性の象徴(大辻， 2002， Cantlay， 1996， 































































実あり 実なし 実あり 突なし x2 
幼稚i主i児 (n二 30) (n二 41)
男 4 13 18 。 21.90** 
女 3 10 23 。 20.81** 
7 23 41 。 46.47** 
高校生 (n =91) (n = 103) 
男 4 19 15 13 7.07* 
女 22 46 64 11 41.76** 
26 65 79 24 45.07** 

































であり(大辻， 2002， Cantlay， 1996， Wohl & 
Kaufman， 1985)，その解釈は，未成熟 (Di
Leo， 1983， Koch， 1952)，ないしは依存欲求






(Cantlay， 1996， Koch， 1952)。さらに実の出
現率が最も高いのは 7歳とされている
(Wohl & Kaufman， 1985)。これらの指標には
表 2 投影樹木画法における発達段階別の実の出現度(人)
幼稚園児 高校生
実あり 実なし 実あり 実なし x2 
Buck法 (n二 30) (nニ91)
7 23 26 65 0.31 
Koch法 (n =41) (n二 103)




実あり 実なし 実あり 実なし x2 
Buck法
幼稚園児 (n二 30) 4 13 3 10 0.16 
高校生 ( n二 91) 4 19 2 46 1.89 
Koch法
幼稚園児 (n=41) 18 。 23 。
高校生 (n =103) 15 13 64 1 11.51** 
















(大辻， 2002， Cantlay， 1996， Buck， 1948)と
されている樹傷 (scaror tree scar)について
の研究がおこなわれている (Levine& 
Galanter， 1953， Lyons， 1955， Bolinら，
1965)。これは，樹傷の位置とトラウマ体験の時
期に関連があるとする関係年齢分析法 (analy-
sis of relative age technique)の妥当性を検討
するために，被検者に意図的にトラウマ指標で、
ある樹傷を木に描くように求める教示法(例:
N ow let's suppose that lightning hit this tree 
some time in the past. Take the pencil and 
mark an X at the point where the lightning 


















































注) Buck (1948)の教示は正体には 'Drawas good a 
tree as you can.jで、ある。また Bolander(1977) 
は 'Wouldyou please draw a tree for me.j， 
Cantlay (1996) は r-Drawa picture of a tree.j 
と教示している。表現は若干異なるか，木を l本陥
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